









Abstract A report on CVPR2012. A revised version.
1. は じ め に
これは Rhode Island, Province, USA で開催された
CVPR2012 (the 25th IEEE Conference on Computer Vi-
sion and Pattern Recognition) の報告である．これまでに













（注1）：この分野の他のトップカンファレンスには ICCV と ECCV が，他の分













































は extreme hot wave（熱波）に襲われ，日中の最高気温が華
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Providence convention centerの外観と registrationデスク
Disclaimer











を入手するか，CVPR on the web (http://www.cvpapers.
com/cvpr2012.html) を利用するか，第 20 回 コンピュータ
ビジョン勉強会＠関東「CVPR2012 読み会」(http://atnd.
org/events/29608) や第 21/22 回 関西 CV・PRML 勉強
会（CVPR2012 輪講）(http://groups.google.com/group/
cvprml?hl=ja) に参加していただきたい．




 Point Cloud Processing：大盛況．小さい部屋に立ち見
がいっぱい．


















 Deep Learning Methods for Vision：このチュートリア
ルは中ぐらいの部屋で行っていたが，午前中はあまりに客が多
かったので，午後からは広い部屋に移動していた．
人であふれている Deep Learning Methods for Vision
（注2）：http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4
（注3）：post conference workshop でも同じプレゼンをしていた．
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3. 3 Posters 1A: Computational Photography,
Shape Representation & Matching, Illumina-
tion & Reectance, Shape from X
5. Laser Speckle Photography for Surface Tampering Detection,







11. Enhancing Underwater Images and Videos by Fusion, Cosmin





13. Compressive Depth Map Acquisition Using a Single Photon-
Counting Detector: Parametric Signal Processing Meets Sparsity, An-





19. Scale Resilient, Rotation Invariant Articulated Object Matching,





The Schrodinger Distance Transform (SDT) for Point-sets and
Curves, Manu Sethi, Anand Rangarajan, Karthik Gurumoorthy
距離変換はコストが高いので，近似計算．数値微分を使わない
ので早いし，パラメータで滑らかさを制御できる．
32. Depth from Optical Turbulence, Yuandong Tian, Srinivasa G.




42. 2.5D Building Modeling by Discovering Global Regularities, Qian-




44. Robust Stereo with Flash and No-ash Image Pairs, Changyin
Zhou, Alejandro Troccoli, Kari Pulli
（東北大の伊藤先生より）フラッシュ有りと無しの画像で，届
く光量が違うため，距離計測ができる．
45. Detection by Detections: Non-parametric Detector Adaptation
for a Video, Xiaoyu Wang, Gang Hua, Tony X. Han
どんな静止画の detectorも動画用の detectorにしてしまう．
3. 4 Messages from Chairs















3. 5 Orals 1A: Computational Photography





1. From Pixels to Physics: Probabilistic Color De-rendering, Ying
Xiong, Kate Saenko, Trevor Darrell, Todd Zickler
デジカメで撮った写真のカラー調整．カメラ毎に色が変わっ
てしまうので，確率モデルを用いて JPEG 画像から P( raw
RGB画像 )を推定（だから逆レンダリング (de-rendering)）．
アプローチは，色 y が色 xになる確率 P (xjy)を局所 GP回帰
で推定．応用には，確率的多重露出（HDR作成），確率的照度
差ステレオ．
2. Decomposing Global Light Transport using Time of Flight Imag-












3. Accidental Pinhole and Pinspeck Cameras: Revealing the Scene



















3. 6 Orals 1B: Shape Representation & Matching
2. Progressive Graph Matching: Making a Move of Graphs via Prob-
abilistic Voting, Minsu Cho, Kyoung Mu Lee
（柳川・オムロン）点同士のマッチングではなく，周辺の点で構
成したグラフ同士でマッチング．
3. The Shape Boltzmann Machine: A Strong Model of Object Shape,
Seyed M. Ali Eslami, Nicolas Heess, John Winn




3. 7 Posters1B:Color &Texture,Early & Biological
Vision, Image Based Modeling, Segmentation
& Grouping
ポスターセッションは 13:00から．ランチタイムに行われて






9. Example-based Cross-Modal Denoising, Dana Segev, Yoav Y.
Schechner, Michael Elad
Videoを使って，ノイズのひどい audioのノイズ除去．
11. The Image Torque Operator: A New Tool for Mid-level Vision,
Morimichi Nishigaki, Cornelia Fermuller, Daniel DeMenthon
各画素の「トルク」を，画像フィルタの一種として定義．いろ
いろな応用ができる．






18. Figure-Ground Segmentation by Transferring Window Masks,




21. Ecient Inference for Fully-Connected CRFs with Stationarity,
Yimeng Zhang, Tsuhan Chen
全結合の CRFは計算コストが高い．O(N2)の計算ボトルネッ
クの部分を，画像のフィルタリングで解決するのがミソ．
35. Higher Level Segmentation: Detecting and Grouping of Invariant
Repetitive Patterns, Yunliang Cai, George Baciu
ユーザーが指定したパッチに似た部分を，レジストレーション
ベースで探索・検出・領域分割．
3. 8 Orals 1D: Segmentation and Grouping
2. On Multiple Foreground Cosegmentation, Gunhee KIM, Eric P.
Xing
(Yuan, Hiroshima Univ.) ベイズモデルを用いて，先に特徴点
検出を行い．領域分割に用いる．スライドの作り方がすばらし
かった．
3. 9 Orals1C: Illumination & Reectance
1. Discriminative Illumination: Per-Pixel Classication of Raw Ma-
terials based on Optimal Projections of Spectral BRDF, Jinwei Gu,
Chao Liu
分光BRDFで画像の領域分割（画素毎の認識）．従来はBRDF5
次元データを線形判別 wTx + b で識別．x が BRDF なので，
この wT を照明と思って wを実現する LED照明を実現．つま
り照明を当てるだけで wTx が実現できる．6 色の 25LED を
使って，線形「SVM光」で照らすと，materialが識別できる．
2. Camera Spectral Sensitivity Estimation from a Single Image under
Unknown Illumination by using Fluorescence, Shuai Han, Yasuyuki





3. Micro Phase Shifting, Mohit Gupta, Shree K. Nayar






4. A Closed-Form Solution to Uncalibrated Photometric Stereo via






3. 10 Posters1C:VisionforGraphics, Sensors, Med-
ical, Vision for Robotics, Applications




4. 19th June, 2012: 2nd Day
4. 1 Demo









FREAK: Fast Retina Keypoint, EPFL





4. 2 Posters 2A: Video Analysis, Stereo & Struc-
ture from Motion
6. Action Bank: A High-Level Representation of Activity in Video,





17. Social Behavior Recognition in Continuous Video, Xavier P.
Burgos-Artizzu, Piotr Dollar, Dayu Lin, David J. Anderson, Pietro
Perona




24. A Combined Pose, Object, and Feature Model for Action Under-
standing, Ben Packer, Kate Saenko, Daphne Koller
3レシピ（オムレツ，サラダ，スープ）の 13アクションを認識．
Saenkoがプレゼンしていた．
33. Dense Reconstruction On-the-Fly, Andreas Wendel, Michael




43. Real-Time 6D Stereo Visual Odometry with Non- Overlapping

























Grenander に代わって Geman: Two Lessons from Ulf Grenander's
Second Carrier
2 つ目の講演は，Ulf Grenander の予定だったが，体調が






その後，Co-general Chairの Song Chung ZhuからGrenan-
derの研究や業績等の紹介があり（ある著書は 900ページもあ
（注4）：Grenander も Geman もMumford も，今の所属は Brown Univer-
sity．http://www.dam.brown.edu/ptg/participants.shtml この大学は今回
の学会会場のすぐ近く．






たが，David Mumfordやその学生だった Song Chung Zhuが
広めたとのこと．今ではその名を知る人は少ないのでは．
4. 4 Orals 2B: Optimization Methods
1. Incremental Gradient on the Grassmannian for Online Foreground
and Background Separation in Subsampled Video, Jun He, Laura
Balzano, Arthur Szlam
短いタイトルは online subspace learning from subsampled













3. General and Nested Wiberg Minimization, Dennis Strelow
minU;V f(U; V )という問題を解く場合，通常は U と V を交
互に推定する（EM, alternating LS, alternating LP）か，同
（注5）：おそらく Ulf Grenander, General Pattern Theory: A Mathemat-






4. A-Optimal Non-negative Projection for Image Representation,
Haifeng Liu, Zheng Yang, Zhaohui Wu, Xuelong Li
NMF で得られた特徴を Regression でどう使うか？という
問題を立て，回帰予測誤差を細小にするような NMFを求める
ANPを提案．
4. 5 Posters2B: OptimizationMethods, Motion &
Tracking
5. A Tiered Move-making Algorithm for General Pairwise MRFs,
Vibhav Vineet, Jonathan Warrell, Philip H. S. Torr
任意の pairwise termを扱うための t-拡張を提案．
10. Robust Maximum Likelihood Estimation by Sparse Bundle Ad-




12. A Bundle Approach To Ecient MAP-Inference by Lagrangian




17. Fast Dynamic Programming for Labeling Problems with Ordering
Constraints, Junjie Bai, Qi Song, Olga Veksler, Xiaodong Wu
領域分割の境界線を DPパスとして求める．
4. 6 Orals2D: StatisticalMethods & Learning
1. Learning Rotation-Aware Features: From Invariant Priors to







2. QsRank: Query-sensitive Hash Code Ranking for Ecient ε-





3. Geodesic Flow Kernel for Unsupervised Domain Adaptation, Bo-





Geodesic ow）ことで実現．この geodesic owでの移動をサ
ンプルしてカーネルにすることで．Domain invariant なカー
ネルを実現．
4. Supervised Hashing with Kernels, Wei Liu, Jun Wang, Rongrong










9. Power SVM: Generalization with Exemplar Classication Uncer-
tainty, Weiyu Zhang, Stella X. Yu, Shang-Hua Teng
Uncertainty を考慮した SVM．定式化で dual 問題と primal
問題を対比しており，今までに見たことがない SVM の見方
だった．
10. Active Image Clustering: Seeking Constraints from Humans to
Complement Algorithms, Arijit Biswas, David Jacobs
active learningのクラスタリング版．ユーザーに「同じクラス
になるべきか否か」を問い合わせ，クラスタリング．
14. Image Categorization Using Fisher Kernels of Non-iid Image Mod-
els, Ramazan Gokberk Cinbis, Jakob Verbeek, Cordelia Schmid
画像中のパッチは iidではない．そこでこれまでの bag-of-words
モデルを拡張して，non-iidのBoWを sher kernelでモデル化．
18. Semi-Coupled Dictionary Learning with Applications to Im-
age Super-Resolution and Photo-Sketch Image Synthesis, Shenlong
Wang, Lei Zhang, Yan Liang, Quan Pan
dictionary learningと，マッピング（画像・スケッチ間，低解
像度・高解像度間）を同時に学習．
20. Ecient Discriminative Learning of Parametric Nearest Neighbor
Classiers, Ziming Zhang, Paul Sturgess, Sunando Sengupta, Nigel
Crook, Philip H. S. Torr
（名城大の堀田先生より）「nearest neighborの距離に重みを付








4. 8. 1 Best Open Source Code Award
続いてWillow Garage出資による Best Open Source Code
Awardの紹介．
 1位（$800）FREAK: Fast Retina Keypoint, Alexandre
Alahi, Raphael Ortiz, Pierre Vandergheynst
 2 位（$600）A New Mirror-based Extrinsic Camera
Calibration Using an Orthogonality Constraint, Kosuke
Takahashi, Shohei Nobuhara, Takashi Matsuyama
 3 位タイ（$300）Evaluation of Super-Voxel Methods
for Early Video Processing, Chenliang Xu, Jason J. Corso
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Action Bank: A High-Level Representation of Activity in
Video, Sreemanananth Sadanand, Jason J. Corso
4. 8. 2 Best papers
続いてはベストペーパーが紹介された．
 best student award: Max-Margin Early Event Detec-
tors, Minh Hoai, Fernando De la Torre
 best paper award: A Simple Prior-free Method
for Non-Rigid Structure-from-Motion Factorization, Yuchao
Dai, Hongdong Li, Mingyi He
Honorable mentionは無し．










5. 20th June, 2012: 3rd Day
5. 1 Posters 3A: Face & Gesture, Human ID, Doc-
ument Analysis, Scene Understanding
ポスター発表していたので他の研究は聞けず．
8. Linear Discriminative Image Processing Operator Analysis, Toru
Tamaki, Bingzhi Yuan, Kengo Harada, Bisser Raytchev, Kazufumi
Kaneda
MIRU2011の発表内容＋解析．
35. Automatic Discovery of Groups of Objects for Scene Understand-














 Sebastian Thrun: Google's driverless car http://www.ted.com/
talks/sebastian_thrun_google_s_driverless_car.html




見ていたし，Fernando Te la Torreも床に座ってノート PCで
仕事していた．
超満員の Sebastian Thrunの講演会場．
5. 3 Orals 3A: Video Analysis & Event Recogni-
tion
1. Detecting Activities of Daily Living in First-person Camera Views,
Hamed Pirsiavash, Deva Ramanan




を passive/active state detectorを組み合わせたものと，更に
temporal pyramid 特徴（spacial pyramid にヒントを得たも
の）を提案．
2. Discriminative Virtual Views for Cross-View Action Recognition,




discrimination を考慮した項と unsupervised ペアの項を組み
合わせる．
3. Max-Margin Early Event Detectors, Minh Hoai, Fernando De la
Torre
Best student award の論文．イベントの早期認識．全ての
部分イベントを学習するが，アイデアは時刻 t のイベントの
スコア f(xt) はそれ以前の全ての時刻のスコアよりも高くな
るべき，というもの．数式では f(xt)   f(x) > 0 で，この
右辺を少し変えて f(xt)   f(x) > (p; pt) とする．この  が
adaptive margin で，さらに SVMのようにスラック変数を入
れて f(xt)  f(x) > (p; pt)   という定式化にする．これが
convex なので効率的に解ける．イベント認識をマージン最適
化問題に置き換えたところが評価されたか．
4. Understanding Collective Crowd Behaviors: Learning a Mixture












5. 4 Posters3B: Image & Video Retrieval, Object
Detection
4. Multi-Attribute Spaces: Calibration for Attribute Fusion and Simi-








7. Spherical Hashing, Jae-Pil Heo, Youngwoon Lee, Junfeng He,
Shih-Fu Chang, Sung-Eui Yoon
超球を用いたハッシング．LSHよりも高精度．
11. Nonparametric Kernel Estimators for Image Classication, Barn-
abas Poczos, Liang Xiong, Dougal J. Sutherland, Je Schneider
BoWを生成する高次元分布を仮定して，それを分類に用いる
support distribution machineを提案．
26. Fast Search in Hamming Space with Multi-Index Hashing, Mo-




38. Large-scale Knowledge Transfer for Object Localization in Ima-
geNet, Matthieu Guillaumin, Vittorio Ferrari
ImageNetの画像に bounding boxがついているものが少ない
ので，bb がついているデータから pos/neg サンプル，位置，
objectness等を学習，500M毎分の bbを作成．
41. Steerable Part Models, Hamed Pirsiavash, Deva Ramanan
少数のフィルタで表現する steerableフィルタの考えを用いて
part modelを構成．
5. 5 Orals3C: Vision Systems
1. Street-to-Shop: Cross-Scenario Clothing Retrieval via Parts Align-
ment and Auxiliary Set, Si Liu, Zheng Song, Guangcan Liu, Chang-












2. Autonomous Cleaning of Corrupted Scanned Documents - A Gen-







3. A Theory of Multi-Layer Flat Refractive Geometry, Amit Agrawal,




4. Are We Ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Bench-
















5. 6 Posters 3C: ObjectRecognition, Performance
Evaluation
10. A Codebook-Free and Annotation-Free Approach for Fine-








11. Discovering Localized Attributes for Fine-grained Recognition,
Kun Duan, Devi Parikh, David Crandall, Kristen Grauman
ユーザーインタラクションを用いて画像にアトリビュートを付
ける．
35. Pose Pooling Kernels for Sub-category Recognition, Ning Zhang,
Ryan Farrell, Trevor Darrell
poselet同士のカーネルを定義．
8. Hedging Your Bets: Optimizing Accuracy-Specicity Trade-os in
Large Scale Visual Recognition, Jia Deng, Jonathan Krause, Alexan-







15. Discriminative Spatial Saliency for Image Classication, Gaurav
Sharma, Frederic Jurie, Cordelia Schmid











 時代は今やビッグデータ．論文タイトルにも large scaleと
いうキーワードが多い．大量データを高速に扱うための binary
特徴量，hashingや indexing，nearest neighbor等も盛ん．
 カーネルの発表もあったが，large scale にどうやって
カーネルを用いるのかという視点が多い．カーネルについての




point cloud 処理の重要性が増してきたことで，3 次元形状取
得の研究が盛り返してきたように思える．同様に photometric
stereoも多数発表されていた．























 ICCV2011．結果は denitely reject, weakly reject,
weakly accept．エリアチェアからのコメントは \I read the
paper and rate it also \denitely reject" for minor novelty









 CVPR2012．結果は borderline, borderline, weakly ac-
cept．エリアチェアからのコメントは以下の通り．
The theory behind the paper is well presented, well
motivated and sound.
The main concerns are at the exps side, including
both database and features.
The rebuttals of the authors are eective, and re-
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solved some concerns from the reviewers.
Given that most reviewers are rigorous to face recog-
nition papers in CV area, this paper is recommended
to be accepted as Poster. But the authors are en-
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